














The special forces, the helicopter units, the unmanned aerial vehicles, the intelligence teams, and other high-skilled 
units from the European troops are deployed in the United Nations Multidimentional Integrated Stabilization in Mali 
(MINUSMA). This is signifi cant due to the fact that European states tend to keep distance from UN peacekeeping op-
erations in the post-Cold-War period. Meanwhile, this shift by the Europeans is considered to be necessary due to the 
domestic affairs of European states and the emerging infl uence of international terrorists in Africa. It is also signifi cant 
for European states to support the UN which contributes to international peace and security as a sole neutral organiza-
tion. Meanwhile, the path to peace in Mali is still a diffi cult one, and European peacekeepers are also faced with hostil-
ity by local citizens. Therefore, it would be diffi cult to conclude that the high-skilled capabilities of European troops in 
MINUSMA highly contribute to creating peace in Mali. However, such high military capabilities of Europeans would 
be indispensable for UN peacekeeping operations unless the current fragile situation of international peace and security 
improves. Thus, the whole standard of UN peacekeeping operations should be raised in order for Europeans’ special ca-
pabilities to play a more signifi cant role.
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欧州諸国における国連平和維持活動参加の今後の在り方
─アフリカ・マリでの活動を通して─
The Perspective of European States in UN Peacekeeping Operations with the Special 





















James が，“Comparative Aspects of Peacekeeping, the Dispatching End, the Receiving End”（The Jaffee 
Center for Strategic Studies, Tel Aviv University, 1996）という論文で，貢献国側と受け入れ国側の国連 PKO
にかかわるメリットを論じている 1。また Laura Neackは，1995年に “UN Peacekeeping: In the Interest of 
Community or Self”（Journal of Peace Research, 1995）という論文にて国連 PKOの多くにおいては，中堅国
いわゆる「ミドルパワー」の国益に基づいた現実主義の見地から派遣が行われていると指摘した 2。一方
2000年には，Andreas Andersonが ”Democracy and UN Peacekeeping Operation, 1990-1996”（International 
Peacekeeping, 2000）という論文にて，国家は国連 PKOに主に理想主義の見地から要員を派遣していると論
じている 3。また Alex Bellamyと Paul Williamsは，2013年彼の共編著である Providing Peacekeepers: the Pol-
itics, Challenges, and Future of United Nations Peacekeeping Contributions（Cambridge: Cambridge University 
Press, 2013）においては，国連 PKOへの派遣する根拠は複合的であり，それは政治的根拠，経済的根拠，
安全保障上の根拠，制度的根拠，規範的根拠という 5つの根拠に分かれるとした。同書は，それのみならず
国連 PKO派遣国主要国 4の派遣政策を上記の 5つの根拠に照らし合わせて議論している 5。
平和維持活動の派遣政策において特定の 1国家のみならず，アフリカ諸国や欧州諸国というように地域
諸国全体において議論するものは限定されている。例えば，EUの平和活動に関する政策及びケーススタ
ディーにおいては，Maria Grazia GalantinoとMaria Raquel Freireの共編著であるManaging Crises, Making 




“History of European’s Participation in UN Peacekeeping Operations: Should the Europeans States Go back to 
UN Peacekeeping?”（Academic Council on the United Nations System: ACUNS, Annual Meeting, June 11-13, 























は，マリの 80万 km2という広大な領土に最多時でもわずか 3,500名の兵士しか駐留させることができず，
ECOWASや AUにおける平和部隊編集能力の欠如が認識された。つまり今世紀に入り，アフリカ大陸にお































































的にMINUSMAスタッフへの報復攻撃を許すことを認めている 13。その結果 2015年 2月までに 46人の
MINUSMAの要員が死亡し，100人以上の「ブルーヘルメット」は報復攻撃によって負傷している 14。バン・
ギムン国連事務総長によるMINUSMAに関する報告によると 2016年上半期において，MINUSMA兵士を








































図表 1　欧州諸国におけるMINUSMAへの派遣状況（2017年 8月 31日現在）
国　名 派遣人数 国　名 派遣人数
ドイツ 575 オーストリア 3
オランダ 283 ボスニア・ヘルツェゴビナ 2
スウェーデン 219 イギリス 2
デンマーク 70 ラトビア 2
フランス 30 ポルトガル 2
ベルギー 20 ハンガリー 1
ノルウェー 16 イタリア 1
フィンランド 15 リトアニア 1
スイス 9 エストニア 1























































ACUNS: Academic Council on the United Nations System
AFISMA: African-led International Support Mission to Mali
ASIFU: All Sources Information Fusion Unit
AU: African Union
ECOWAS: Economic Community of West African States 
EU: European Union 
JMAC: Joint Mission Analysis Centre
JOC: Joint Operations Centre
IS: Islamic State
ISAF: International Security Assistance Force
MINUSMA: United Nations Multidimentional Integrated Stabilization Mission in Mali
MNLA: Azawad National Liberation Movement
NATO: North Atlantic Treaty Organization
NGO: Non-Governmental Organizations




PKSOI: Peacekeeping and Stability Operations Institute
UN: United Nations
UNOM: United Nations Offi ce in Mali
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